




A study on the Subjective learning in Elementary school curriculum “Life Environment Studies” 
─Lesson unit using regional materials and talents─
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Abstruct
　Along with the revision of the guidelines for teaching elementary school, subjective 
learning in the“Life Environment Studies”has become important. Therefore, in this 
research, we examined what kind of learning situation the teacher involved is effective for 
subjective learning with reference to practical examples in elementary school.
　Specifically, we considered the following 4 conditions under which subjective learning 
will be established:　A- Activities that can raise children’s wishes, B- Activity exchanges 
and communicating activities, C- Creation of evaluation criteria to understand children’s 
activities, D- Supportive class making. 
　As a result the following things turned out. A; By going out to the area, there is a merit 
that the living space of the child spreads and can interact with the people of the area. As 
an issue, it is important to establish activities in children that can be utilized not only in 
lesson classes in the department of life but also in extracurricular studies in other subjects. 
B; It was effective to provide support to make the child listen to the story, to encourage 
children talk with each other, and to have opportunities for all children to present. Since it 
is time to learn how to talk, it is necessary to reduce the support of teachers in the future 
so that children’s activities and opinions can be exchanged. C; It can be said that teachers 
can respond immediately to C evaluation by assuming A and B standards beforehand and 
integrate evaluation and guidance. Also, by assuming the A standard, we can listen to 
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direct way of supporting classes is not shown in this teaching. Supportive class making is 
necessary according to each period of the grade by the teacher.
Key words： life environment studies, subjective learning, raise children’s wishes, 






























































































































































































































































































































































評 価 基 準 A基準 B基準 C基準
思考・表現
友だちの発表
を聞いて，今
度はどんな遊
びをするか考
えている。
友だちの発表を聞いて今度は
どんな遊びをするか，理由も
つけて意欲的に発表している。
・ 今度は〇〇をしてみたいな。
なぜかというと〇〇だから
です。他にもやってみたい
遊びがたくさんあるよ。
友だちの発表を聞いて今度は
どんな遊びをするか，理由も
つけて発表している。
・ 今度は〇〇をしてみたいな
あ。なぜかというと〇〇だ
からです。
友だちの発表を聞いても今度
はどんな遊びをするか，なか
なか決めることができない。
・ 今度は何をして遊んだらい
いのかな。
・ やってみたい遊びはなかっ
たよ。
97鳥居　恭治・栗田　喜勝
３）Ｃについて
　８頁のルーブリック評価基準で，教師の支援がす
ぐに必要なＣ基準，目標が達成できていると考える
Ｂ基準，目標を十分に達成できていると想定される
Ａ基準を具体的な姿として作っている。
　これらの姿をあらかじめ授業者が想定しておくこ
とで，次の活動を決めることができない子ども（Ｃ
評価）には，すぐに支援ができ，評価と指導の一体
化ができていると言える。
　また，A基準を想定することで，子どもの発表を
ゆとりを持って聞くことができ，良い発表を称揚し
たり理由をつけていることを称揚したりすることが
できていた。
４）Ｄについて
　支持的なクラス作りについての直接的な手立ては
本教案には記載されていない。
　入学して３ヶ月での支持的なクラス作りは，すべ
ての教科や道徳，特別活動などのすべての時間にお
いて子どもと教師で作り上げる必要があり，現在教
師主導でできつつあると感じられた。これは，学級
作りの基本であり，これができてないと対話的な学
びではなく，教師の一方的な教授にしかなり得ない
と思われる。
　支持的なクラス作りは，学年のそれぞれの時期に
応じた手立てが必要で，これでいいという終わりは
ないと思われる。そのクラスの弱点を教師が見つけ，
手立てを変えながら行っていくことが課題である。
引用・参考文献
１）文部科学省　2017　小学校学習指導要領第２章第５節「生活」　pp.94-97.
２）初等教育資料　2017　11月号　pp.38-43.
３）高梁市立津川小学校　2015高梁東中学校区「知」の部会　授業研究会資料　pp.1-5. 
